





Off and on reservation Indians:
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Abstract :  Since the second half of the 19th century, most of the indigenous people of North America （Native 
Americans）, who were forced into the integration process of “domestic” native tribes promoted by the United 
States’ ‘Peace Policy’ and to live on “reservations,” faced a crisis of the destruction of their traditional social 
systems. However, some Native American groups who resisted US Indian policy escaped from the United States 
and went into exile across the border in Canada.
　This paper analyzes how and why a group of Lakota, one of the biggest tribes, which had lived in and moved 
freely and widely over the North American “borderlands,” embracing the Great Plains of the western frontiers 
in the United States and Canada, which provided an area for buffalo hunting, collecting, trading, and social 
intercourse, went into exile in Canada after putting up armed resistance to the US Army, forcing them into living 
on the reservation.
　At the Battle of Little Bighorn in 1876, the largest coalition of Plains tribes in history, including the Lakota, 
defeated and annihilated the US 7th Cavalry led by George A. Custer. As a result of the battle, Sitting Bull, 
who was famous among the Plains tribes as spiritual chief of the Hunkpapa （a band of the Lakota） and who 
participated in the battle, and his band continued to be chased by the US Army, which regarded him as one of 
ringleaders of the battle. In 1877, his band ﬁnally went into exile in Canada.
　We should not interpret this historical exodus of Sitting Bull and his band into Canada only from a historical 
but somewhat stereotyped perspective: one of the tragic stories of Native Americans who got robbed of and lost 
their land and were forced to move to an unfamiliar place. The case also can be interpreted much more easily as 
a compulsory move based on their own free will rather than a forced ejection or involuntary exile after having 
no land to live on in the United States.
　This paper demonstrates that Sitting Bull and his followers crossed the US–Canada border because they, 
like many other Native American people in the late 19th century, still lived, in their mind at least, in the world 
of the North American borderlands; therefore, they necessarily found it hard to accept and adjust to US Indian 
policymakers’ ideas that limited and divided the vast land of the borderlands into frameworks or compartments, 
such as national borders, nations/states, and Indian reservations. Therefore, it was seemingly a very natural act 
for Sitting Bull and his followers to go to Canada not only because they were forced to escape but also to move 
freely back and forth in the borderlands with no natural borders to hunt, engage in social intercourse, and save 
their lives.









　合衆国史上有名な 1876 年の「リトル・ビッグホーンの戦い（Battle of Little Bighorn）」で、ラコタ











は じ め に
「カスター最後の戦い（Custer’s Last Stand）」とも呼ばれる 1876 年のアメリカ合衆国における「リトル・ビッグホー





コタ（Lakota）、別称テトン（Teton）と合衆国の間に、「ブラック・ヒルズのための戦い（War for the Black Hills）」（1876
～ 77 年）が行われていた。
その戦争中に起きた「リトル・ビッグホーンの戦い」は、英雄的軍人として世間の寵児となっていたジョージ・A・














































南北戦争の勝利者である連邦軍（北軍）最高司令官にして、戦後合衆国大統領（1869 ～ 77 年）となったユリシー
ズ・S・グラント（Ulysses S. Grant）の政権は 1869 年、1880 年代初頭に次のラザフォード・B・ヘイズ（Rutherford B. 
Hayes）政権で廃止されるまで推進されることになる、対先住民「平和政策（Peace Policy）」をうちだした。この
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既に 1868 年より合衆国議会は 50 万ドルを充当し、先住民保留地における食料や農具等供与のための資金と
し、合衆国政府の派遣する使節が 67 年から 68 年にかけて、西部の諸先住民集団と上記政策に沿った内容の条約
を締結しつつあった 8。合衆国は 68 年に、先住民の大
集団スー（Sioux）およびアラパホ（Arapaho）ともい
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これらアメリカからやって来た先住民集団の数は、最終的に約 4000 ～ 5000 人にまで膨れ上がることになる 24。












またその後のシッティング・ブルも、1881 年 7 月に在住約 4 年に及んだカナダを去り、米加国境を越え合衆国















がらもからくも生還したので、第 7 騎兵隊は厳密にいえば巷間いわれるように「全滅」したのではない。Spencer C. Tucker, The 
Encyclopedia of North American Indian Wars, 1607-1890（Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2011）, 445.
4 J・コスターが日本の読者のために書き下ろした『この大地、わが大地―アメリカ・インディアンの抵抗史』（三一書房、1977 年）
の書名に示されているように、先住民が白人に奪われた土地を「わが大地」と表現することがある。
5 Robert M. Utley, “Indian-United States Military Situation, 1848-1891,” in Handbook of North American Indians Volume 4: History of 
Indian-White Relations, ed. by Wilcomb E. Washburn （Washington: Smithsonian Institution, 1988）, 176; Utley, The Lance and the Shield: 
The Life and Times of Sitting Bull （New York: Ballantine Books, 1993）, 180; Stanley Vestal, Sitting Bull: Champion of the Sioux （Norman: 
University of Oklahoma Press, 1932）, 212. この他、シッティング・ブルの研究書には枚挙に暇がないが、代表的なものとして
挙げ得るものが、Grant MacEwan, Sitting Bull: The Years in Canada （Edmonton: Hurting Publishers, 1973）; Joseph Manzione, I Am 
Looking to the North for My Life: Sitting Bull 1876-1881 （Salt Lake City: University of Utah Press, 1991）; Bill Yenne, Sitting Bull （Yardley, 
Pennsylvania: Westholme, 2008） 等である。
6 「マーシャル三大判決」による先住民の合衆国内主権については拙著『先住民ネーションの形成』（ナカニシヤ出版、2016 年）
8 ～ 9 頁；拙稿「自治問題―連邦、州と区別される「第三の主権」」阿部珠理編・著『アメリカ先住民を知るための 62 章』（明
石書店、2016 年）：61 ～ 65 頁を参照。
7 先住民集団の全てが狩猟を主たる経済としていた訳ではなかったが、本稿で取り上げるラコタ、シャイアンをはじめとする当
時合衆国西部フロンティアに居住する多くの先住民は、騎馬によるバッファロー狩猟を中心とする生計をたてていた。
8 また「1871 年インディアン歳入法（Indian Appropriation Act of 1871）」によって建国以来の先住民集団との条約締結も廃止され、
以後は法的により下位レベルの合意（agreement）というかたちで約定が交わされるようになった（ただし同法以降もそれまで
の諸条約は有効とされている）。U. S. Statutes at Large, 16: 544-70.
9 “Appendix: Report of the commission Appointed to Obtain certain Concession from the Sioux,” in Department of the Interior, Ofﬁce of 
Indian Affairs. Annual Report of the Commissioner of Indian Affairs, 1876; Utley, “Indian-United States Military Situation, 1848-1891,” 
175.
10 拙稿「難民化する先住民、創出される保留地―19 世紀末～ 20 世紀初頭北米ボーダーランズにおける棄民化された先住民の合
衆国包摂」大阪大学文学会『待兼山論叢 史学編』第 51 号 （2017 年） : 27 ～ 53 頁。
11 Donald L. Fixico, Indian Treaties in the United States: An Encyclopedia and Documents Collection （Santa Barbara: California: ABC-
CLIO, 2018）, 346-47; C. Joseph Genetin-Pilawa, Crooked Paths to Allotment: The Fight Over Federal Indian Policy after the Civil War 
（Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2012）, 68; Hagan, “United States Indian Policies, 1860-1900,” 54; Charles J. Kappler, 
Treaties, Vol. II of Indian Affairs: Laws and Treaties （Washington: Government Printing Ofﬁce, 1904）, 998-1007; Utley, “Indian-United 
States Military Situation, 1848-1891,” 175.
12 Francis Paul Prucha, The Great Father: The United States Government and the American Indians. Vol.1 and 2. （Lincoln: University of 
Nebraska Press, 1984）, 501-33.
13 この時金鉱を発見した調査隊を護衛した軍がカスターの部隊であった。
14 Utley, “Indian-United States Military Situation, 1848-1891,” 175.
15 Ian Anderson, Sitting Bull’s Boss: Above the Medicine Line with James Morrow Walsh （Surrey, BC: Heritage House, 2000）, 13-14; 
Manzione 3.
8 甲南女子大学研究紀要Ⅰ　第 55号（2019年 3月）
16 Beth LaDow, “Sanctuary: Native Border Crossing and the North American West,” American Review of Canadian Studies 31 （2001）: 3; 
Utley, “Indian-United States Military Situation, 1848-1891,” 176.
17 北米大陸のバッファローの野性の個体は、合衆国モンタナで 1880 年代にほぼ絶滅したとされている。
18 1889 年に州に昇格。
19 Manzione 17, 22.
20 Manzione 17.
21 Manzione 24-25; Norman E. Matteoni, Prairie Man: The Struggle between Sitting Bull and Indian Agent James McLaughlin （Guilford, 
Connecticut: Twodot, 2015）, 100-101; Vestal 195-98.
22 Virginia Irving Armstrong, ed., I Have Spoken: American History through the Voices of the Indians （Athens: Swallow Press, 1991）, 116; 
MacEwan 7; Mark Diedrich, ed., Sitting Bull: The Collected Speeches （Rochester, Minnesota: Coyote Books, 1998）, 97-98.
23 MacEwan 7; Diedrich 97-98.
24 Department of the Interior, Ofﬁce of Indian Affairs, Annual Report of the Commissioner of Indian Affairs, 1876; Utley, “Indian-United 
States Military Situation, 1848-1891,” 16;  Mark Felton, “The Sioux Hegira in Canada 1876-81: The Layering and Framing of Aboriginal 
Identity,” British Journal of Canadian Studies 19, no. 1 （2006）: 47; A. G. Irvine, （Assistant Commissioner, N.W.M.P.） to R.W. Scott 
（Secretary of State）, Fort Benton, May 25, 1877. Quoted in Fraser J. Pakes,4. Sitting Bull in Canada, 1877-81 （London: English 
Westerners’ Society, 1978）. 4; Diedrich 98.
  1; “Expansion: Canadian Indian Treaties and Sitting Bull, 1874-81,” Macro History and World Timeline. http://www.fsmitha.com/h3/h46-
canada4.htm （accessed March 23, 2018）
25 Ron Papandrea, They Never Surrendered: The Lakota Sioux Band that Stayed in Canada （La Vergne, Tennessee: Lightning Source, 2009）, 1.
9岩崎　佳孝：「内」と「外」の先住民─ 19世紀後半アメリカ合衆国インディアン政策と先住民集団のカナダ亡命まで
